




























 1. François BOUCHER (1703‒1770)
  The Forest, 1740, 131×163cm.
  Landscape with Water-Mill, 1743, 90.8×118.1cm.
  The Mill, 1751, 66×84cm.
  The Mill at Charenton, 1750s, 72×92cm.
  The Dovecote, 1758, 47.3×71.1cm.
 2. Claude-Joseph VERNET (1714‒1789)
  View of Lake Nemi, 1748, 61×73.5cm.
  Seascape: Calm, 1735‒40.
  Moonlight Scene in the Environs of Citta Nuova in Illyria, 1761, 99×136cm.
  Ruins near the Mouth of a River, 1748, 75×92cm.
  View of the Villa Ludovisi Park in Rome, 1749, 74.5×99.5cm.
 3. Joseph-Siffred DUPLESSIS (1725‒1802)
  Landscape in Blue Monochrome, 1780s, Wood.
 4. Alexis Nicolas PERIGNON I (1726‒1782)
  The Potager of the Hôtel deValentinois in Passy, c. 1780, 44.2×52.7cm.
 5. Pierre-Jacques VOLAIRE (1729‒c. 1792)
  The Eruption of Vesuvius by Moonlight, 1774, 101.5×154cm.
  Seascape with Fisherman on a Rocky Shore, 1774, 53×65cm.
 6. Jean-Baptiste PILLEMENT (1728‒1808)
  Landscape with Washerwomen, 1792, 45×68cm.
  Landscape, 56×76cm.
  Shipwrecked Sailors Coming Ashore, 56×80cm.
  River Landscape, 72×92cm.
 7. Mathurin LANTARA (1729‒1778)
  Paysage au Clair de Lune, 1748, 16×19cm.
  Landscape, Moonlight, 42.5×31.9cm.
  Imaginary Wild Landscape with a Castle, Chalk (black and white) on paper, 
26.3×33.2cm.
 8. Jean-Honoré FRAGONARD (1732‒1806)
  The Pond, 1761–65, 65.2×73.1cm.
  The Swing, c. 1765, 215.9×185.5cm.
  Cypresses in the Garden Avenue of the Villa, c. 1760, Drawing.
  Le Petit Parc, 1764–65, 37×45cm.
  Blindekuhspiel, 1773–76, 216×198cm.
 9. Hubert ROBERT (1733‒1808)
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  Ruins at Nimes, 117×174cm.
  View of Ripetta, 1766, 119×145cm.
  Architectural Landscape with a Canal, 1783, 129×183cm.
  The Pont du Gard, 1787, 242×242cm.
  Washerwomen, 1796, 60.3×41.6cm.
  Avenue in a Park, 1799, 59×39cm.
 10. Jean-Jacques de BOISSIEU (1736‒1810)
  House with a Canopy, before 1765, 20.9×21cm.
 11. Philippe-Jacques de LOUTHERBOURG (1740‒1812)
  Landscape with Cattle, c. 1767.
  Clair de Lune, 1777, 57×72cm.
 12. Louis-Gabriel MOREAU (1740‒1806)
   Riverside Landscape with Shepherds and Flocks, c. 1780, Gouache, 59.3×
84.4cm.
  Italian Landscape with a Boating Party, Gouache, 20.1×25.8cm.
  La Chasse aux Faucons, Gouache, 16×23.8cm.
  Landscape, Gouache, 18.8×26.7cm.
 13. Pierre LACOUR (1745‒1814)
  Vue d’une Partie du Port et des Quais de Bordeaux, 1804.
 14. Jacques-Louis DAVID (1748‒1825)
  View of the Tiber and Castel St Angelo, c. 1776, Drawing, 166×220mm.
 15. Pierre-Alexandre WILLE (1748‒1821)
   Paysage avec Deux Cavaliers et Trois Figures dans une Allée bordée d’Arbres, 
Miniature, 13×19.8cm.
  Paysage avec Trois Figures regardant un Couple enlacé à l’Orée du Bois.
 16. Pierre-Henri de VALENCIENNES (1750‒1819)
  View of the Convent of Ara Coeli with Pines, 1780s, 17×26cm.
  Farm-building at the Villa Farnèse, 1780, 25×38cm.
  The Ancient City of Agrigento, 1787, 110×164cm.
  Arcadian Landscape, 1794, 43×58cm.
  Storm by a Lake, 1780, 24×39cm.
  View of Rome in the Morning, 1782–84, 18×25cm.
  A Capriccio of Rome with the Finish of a Marathon, 1788, 81.3×119.4cm.
 17. Jean-Louis DEMARNE (1752‒1829)
  A Ferry and Boats on a Canal, c. 1800–15, 49×61cm.
  Landscape with Figures and a Gothic Monument, 24.8×32.7cm.
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  Water-Mill, 1809, 49×60cm.
 18. Nicolas-Antoine TAUNAY (1755‒1830)
  Vista do Outerio, c. 1817, 37×48.5cm.
  Country Landscape, 1776, 57×45cm.
  Mountain Landscape, 1776, 56×44cm.
  Vista do Morro de Santo Antonio, 1816, 45×56.5cm.
 19. Jean-Joseph-Xavier BIDAULD (1758‒1846)
  Paysage italien, 1785–90, 36×47cm.
  View of the Isle of Sora, 1793, 113×144cm.
  Landscape with Figures crossing a River, 50×66cm.
 20. Louis GAUFFIER (1762‒1801)
  View of Falls at Vallombrosa, 1797, 84.1×114.9cm.
  La Vallée de l’Arno vue depuis le Paradisino de Vallombrosa, 82.5×114cm.
 21. Georges MICHEL (1763‒1843)
  L’Orage ou Animaux à l’abreuvoir, 1795, 39.5×57cm.
  Mills at Montmartre, 51×73cm.
  Landscape with a Mill , 1820s, 52×77cm.
  Landscape, c. 1820s‒30s.
 22. Jean-Victor BERTIN (1767‒1842)
  Landscape with Sheep and a Woman sewing, c. 1805, 40.5×30.5cm.
  Vue prise à Essonne, c. 1805, 40×35cm.
  Paysage d’Italie avec un cavalier, 1808, 63×97cm.
  Landscape with a Fortress and a Beggar, 30×36cm.
  Classical Landscape, 142.3×175.2cm.
 23. Pierre-Athanase CHAUVIN (1774‒1832)
  Italian Landscape, Early 19C, 31×31cm.
 24. François-Marius GRANET (1775‒1849)
  View of the Falls at Tivoli, c .1808–10.
  Basilique Saint Jean et Saint Paul, 27×41.5cm.
  La Trinité des Monts et la villa Médicis, à Rome, 1808, 49×62cm.
 25. Antoine-Félix BOISSELIER (1776‒1811)
  View of the Benedictine Monastery at Subiaco, 1811, 38×28cm.
  Interior of the Colosseum, Rome.
 26. Dominique INGRES (1780‒1867)
  Vue de l’Acropole d’Athènes, 1841–49.
 27. Lancelot-Théodore TURPIN (1782‒1859)
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  Paysage avec bestiaux sur une route, 1806, 48×65cm.
  The Arch of Constantine seen from the Colosseum, 1818–38, 29.2×21.6cm.
  Vue d’une partie du palais ducal et de la Piazzetta à Venise, 1829, 75×100cm.
  Venice, 1840, 96.5×128cm.
  The Bay of Naples, 1840, 96.8×146cm.
 28. Horace VERNET (1789‒1863)
  Departure for the Hunt in the Pontine Marshes, 1833, 100×150.7cm.
  Stormy Coast Scene after a Shipwreck, 59×72cm.
 29. Théodore GERICAULT (1791‒1824)
  The Wreck, 1821–24, 19×25cm.
  The Plaster Kiln, c. 1822, 51×61cm.
 30. Léon COGNIET (1794‒1880)
  Toits et Collines au Coucher du Soleil, 11×22.5cm.
 31. Achille-Etna MICHALLON (1796‒1822)
  Le Chêne et le Roseau, 1816, 43.5×53.5cm.
  Vue de Mer, à Salerne, 26×38cm.
  La Mort de Roland, 1819, 191×283cm.
  Vue de Naples, prise des hauteurs du Vésuve, 1819, 29×40cm.
  Landscape with a Man frightened by a Serpent among Ruins, 1817, 98.4×
78.1cm.
  Paysage inspire de la vue de Frascati, 1822, 127×171cm.
  Philoctète dans l’île de Lemnos, 1822, 67×98cm.
 32. Jean-Baptiste-Camille COROT (1796‒1875)
  Le pont de Narni, 1826, 34×48cm.
  Le Cathédrale de Chartres, 1830 retouché, en 1872, 64×51cm.
  Avignon seen from Villeneuve-lès-Avignon, 1836, 34×73cm.
  Souvenir de Mortefontaine, 1864, 65×89cm.
  Le Pont de Mantes, 1868–70, 38.5×55.5cm.
  Arleux du Nord, the Drocourt Mill, on the Sensée, 1871.
 33. Edouard BERTIN (1797‒1871)
  View of the Gorge at Civita Castellana, 1826–27.
  Ravine at Sorrento, 41×29.5cm.
 34. Jules COIGNET (1798‒1860)
  River Landscape, c. 1840.
  Ruines de Balbeck, 94×160cm.
  The Coast of the Bay of Naples near Posilippo, 1823–28, 41.2×68.8cm.
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 35. Théodore Caruelle d’aligny (1798‒1871)
  Italian Hills at Dawn, c. 1822–27.
  Landscape with a Cave, 62.2×45.7cm.
  Vue prise à Amalfi, dans le Golfe de Salerne, c. 1834, 75×63cm.
 36. Eugène DELACROIX (1798‒1863)
  La Mer vue des Hauteurs de Dieppe, c. 1852, 36×52cm.
 37. François BIARD (1799‒1882)
  Magdalena Bay, 1820–35, 130×163cm.












































　ブーシェの傑作といえば、《水浴のディアナ》Diana Resting after her 
Bath, 1742や《ブロンドのオダリスク》L’Odalisque Blonde, 1752が思い浮
かぶが、そのブーシェにも風景画といってよい《森林》The Forest, 1740、《水

















とされる《シャラントンの水車場》The Mill at Charenton, 1750sや、水辺
に建つ筒型の大きな建物を晴れ晴れとした陽光のなかに描いた《鳩小屋》








ラゴナール FRAGONARDの《目隠し鬼ごっこ》Blindekuhspiel, c. 1773–76





















ンケルマン Johann Joachim WINCKELMANN（1717‒1768）の抒情豊かな
著作『絵画と彫刻におけるギリシアの作品の模倣に関する考察』Réflexions 















































Les Funérailles de Phocion, 1648を描き、ロランは聖書のなかの一つの物語
を詩情溢れる牧歌的な理想の美しい風景のなかにたとえば《イサクとリベ






























VERNETの《河口そばの廃墟》Ruins near the Mouth of a River, 1748（上記
一覧D‒2）。自然の懐の深さを感じさせるフィリップ・ジャック・ラウザー
バーグ LOUTHERBOURGの《牛のいる風景》Landscape with Cattle, c. 
1767（一覧 D‒11）18）。前景に置かれた廃墟の残骸が、見る者に形あるもの
のはかなさを思わせるピエール・アンリ・ド・ヴァランシエンヌ
VALENCIENNES の《古代都市アグリジェント》The Ancient City of 
Agrigento, 1787（一覧 D‒16）。手入れの行き届いた山里の平和を物語るジャ
ン・ルイ・ドゥマルヌ DEMARNEの《ゴシック様式の記念碑と人々のい
る風景》Landscape with Figures and a Gothic Monument（一覧 D‒17）。垂直
の線を多用したジャン・ジョゼフ・グザヴィエ・ビドーBIDAULDの《イ
タリアの風景》Paysage italien, 1785–90（一覧 D‒19）。穏やかな時間が流
れる半逆光の風景が美しいジャン・ヴィクトール・ベルタン BERTINの
《羊と縫物をする女性のいる風景》Landscape with Sheep and a Woman 










眺めから着想を得た風景》Landscape inspired by the View of Frascati, 1822や、
陽光に輝く鮮やかな眺望を描いた《廃墟の中で蛇に驚く男のいる風景》








ジョゼフ・マリ・ヴィアン Joseph Marie VIEN（1716‒1809）とその弟子




















































引き上げられていた。〈 自我 le Moi〉、主観的意識が芸術の新たな中心テー
マを形成していた。新古典主義者が世界を理解しようと試みたときの〈冷静












































眺望》View of Ripetta, 1766。朝日と思われる陽光が壁面に射す石造りの一
群の建物のなかを急傾斜の階段が抜けていく。線遠近法が揺るぎない安定
感を感じさせる《洗濯婦たち》Washerwomen, 1796。南仏ガール県のロー
ヌ河に架かる水道橋を右斜光に浮かび上がらせた《ガール橋》The Pont du 
Gard, 1787。これらのロベールの絵画（一覧 D‒9）はロマン主義を形容す
るいくつもの概念を呼び覚まさずにおかない。
　ヴェルネ VERNETの《ネミ湖の眺め》View of Lake Nemi, 1748（一覧 D‒2）





Shipwrecked Sailors Coming Ashore（一覧 D‒6）。文字通り、物寂しく冷え
冷えとしたマチュラン・ランタラ LANTARAの《月光の風景》Paysage au 
Clair de Lune, 1748（一覧 D‒7）。ロマン主義的風景画の先駆者とも言われ
るジョルジュ・ミッシェルMICHELが力強い筆触で劇的な空間を描いた






る一人の古老とともに描いた《樫の木と葦》Le Chêne et le Roseau, 1816や、
古典武勲詩の英雄をドラクロア風の明暗の色彩で描いた《ロランの死》La 






















Italian Landscape with a Boating Partyや《鷹狩り》La Chasse aux Faucons（一
覧 D‒12）も、この画家特有の優美な世界が心に響く。
　ピエール・アレクサンドル・ウィルWILLEの素描画《木々が縁取る小
道に騎乗の二人と三人の人物がいる風景》Paysage avec Deux Cavaliers et 














ヴォレールの《岩場で漁をする海の風景》Seascape with Fisherman on a 
Rocky Shore, 1774（一覧 D‒5）は一見ブーシェを思わせる色使いだが、印
象はそこで留まる。トネーが庶民の快楽や日常を急峻な山岳風景を背景に
して描いた円形画《田舎の風景》Country Landscape, 1776（一覧 D‒18）は
ロマン主義的と言えそうである。
　一方、ゴフィエの《ヴァロンブロッサの滝の眺め》View of Falls at 
Vallombrosa, 1797（一覧 D‒20）は、真の風景を描く19世紀の新たな傾向
を予感させる一枚である。そして、フランソワ・マリウス・グラネー
GRANETの《聖ヨハネ・聖パウロ聖堂》Basilique Saint Jean et Saint Paul（一
覧 D‒24）、アントワーヌ・フェリックス・ボワスリエ BOISSELIERの《ス
ビアコのベネディクト会修道院の眺め》View of the Benedictine Monastery at 
Subiaco, 1811（一覧 D‒25）、ランスロ・テオドール・チュルパン TURPIN
の《コロシアムから見たコンスタンチヌ門》The Arch of Constantine seen 

















場：二本のポプラ》Farm-building at the Villa Farnèse: the Two Poplar Trees, 
1780。朝ぼらけのローマの屋根のシルエットを墨絵のような濃淡で表現し
た《朝のローマの眺め》View of Rome in the Morning, 1782‒84。凛とした雰
囲気が画面の隅々にまでいきわたった非常に重厚な作品《松のあるアラ・






























２） Cf., Anna-Carola KRAUSSE, Histoire de la peinture de la Renaissance à nos 
jours, Gründ, 1995, p. 46.
３） Cf., Wendy BECKETT, Histoire de la peinture, Solar, 1994, p. 224, etc.
４） 『NHKルーブル美術館Ⅵ』1986, p. 72.
５） 図録『ブーシェ展』1982, p. 171.
６） 有名な《ぶらんこ（別名ブランコの幸運な偶然）》Les hasards heureux de 
l’escarpolette, 1767–68とは別の作品．
７） Nadeije LANEYRIE-DAGEN, Lire la peinture, tome1, Larousse, 2006, p. 223. 
« Historiquement, le néo-classicisme est lié aux découvertes archéologiques 
effectuées à Herculanum à partir de 1738 et à Pompéi après 1748. Il est stimulé par 
les ouvrages illustrés qui paraissent sur l’art de la Grèce ancienne [les Ruines des 
plus beaux monuments de Grèce, du Français Le Roy, 1758 ; les Antiquités 
d’Athènes, des Britanniques Stuart et Revett, 1762] et par les séries gravées des Vues 
de Rome exécutées par l’Italien Giovanni Battista Piranesi, dit Piranèse (1720‒1778) 
entre 1748‒1775 ».
８） Nadeije LANEYRIE-DAGEN, ibid., p. 223. « la nostalgie d’une époque de 
grandeur ancienne qu’ils regardent comme idéale ».
９） David GARIFF, Les plus grands peintres de Michel-Ange à Andy Warhol, 
Eyrolles, 2009, p. 79.












11） Patricia FRIDE-CARRASSAT, Isabelle MARCADÉ, Les Mouvements dans la 
peinture, Larousse, 2008, pp. 38‒39.
12） J. WINCKELMANN, Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques en peinture 
et en sculpture, Traduction française de Marianne Charrière, Éditions Jacqueline 
Chambon, 1991, p. 34. « la noble simplicité et la grandeur sereine ».
13） 拙論「フランスの風景画（前編）」、愛知県立大学文学部英文学科機関誌『マ
ルベリー』57号，2008, p. 60.
14） Wendy BECKETT, ibid., p. 182.
15） Anna-Carola KRAUSSE, Histoire de la peinture de la Renaissance à nos jours, p. 
51.
16） Cf. ibid., p. 52,「純粋性 la pureté,良質なるもの le bon,真なるもの le vrai」




20） Patricia FRIDE-CARRASSAT, Isabelle MARCADÉ,ibid., p. 39. « Les peintres 
corrigent la nature pour atteindre la perfection. Ce principe appelé « beau idéal », 
s’inspire des maîtres classiques (Raphaël et Nicolas Poussin) et … ».
21） Jacques BERSANI, Anthologie des littératures européennes du XIe au XXe siècle, 
1995, p. 297.
22） Cf., Annick BENOIT-DUSAUSOY et Guy FONTAINE, Lettres européennes, 
Hachette, 1992, p. 554.
23） F.シュレーゲル／V.ユゴー、『ロマン主義文学論』学芸書林，1972, pp. 
114‒115.
24） 阿部知二『世界文学の歴史』河出書房新社，1971, p. 149.
25） Anna-Carola KRAUSSE, Histoire de la peinture de la Renaissance à nos jours, 
Gründ, 1995, p. 56.








Proust, À la recherche du temps perdu, Bibliothèque de la Pléiade, 1954, I‒142)
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28） 島田紀夫監修『印象派美術館』小学館，2004, p. 33.
29） Pierre-Henri de VALENCIENNES, Éléments de perspective pratique à l’usage 
des artistes, 1800, p. 540, « La Nature devoit être envisagée d’un seul coup d’œil ; 
… ».
30） Ibid., p. 479.
 　Cf., Web Gallery of Art: In a treatise appearing in 1800, alongside the traditional 
categories of the “heroic landscape” and the “pastoral landscape”, Valenciennes 
introduced the “portrait landscape”. With that expression he designates the faithful 
reproduction of the landscape the artist has before his eyes, believing that such a 
practice could become a genre in its own right.
31） André CHASTEL IV, L’Art Français, p. 218.
32） Stephen LITTLE, Comprendre la peinture, Eyrolles, 2004, p. 64.
